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[COMMENT] “Competition Policy for the digital era, Final 
report,” by Jacques Crémer, Yves-Alexandre  
de Montjoye, and Heike Schweitzer  








On April 4, 2019, the European Commission published an expert report titled “Competition Policy for the 
digital era, Final report.”  At the request of the EU Commissioner for competition Margrethe Vestager, three 
outside scholars prepared the report to explore how EU competition policy should evolve in the digital age.  
They analyze the three main characteristics of the digital economy (i.e. (a) extreme returns to scale, (b) network 
externalities, and (c) the role of data) and identify strong economies of scope in the digital economy, which foster 
the development of platforms and/or ecosystems, giving incumbents a strong competitive advantage that makes 
them “very difficult to dislodge.”  The scholars also identify strong incentives for dominant digital companies 
to engage in anti-competitive behavior.  They conclude that the existing basic framework of EU competition 
law is sufficiently flexible and reliable to protect competition, and serve consumers in the digital age.  However, 
the scholars emphasize that it requires some adjustments to its various established concepts and assessment tools.  
With the rise of big technology companies like Google, Apple, Facebook, and Amazon (GAFA), and/or Baidu, 
Alibaba, and Tencent (BAT), governmental authorities all over the world are now facing the similar problems as 
mentioned above.  They should cooperate in studying the issues and thereby design the additional regulatory 
framework that is necessary in the digital world.     
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第 1 章: 序論 
 





                                                        
25 See supra note 1. 
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まず、我々は、「デジタル世界」(='the digital world')、及び「デジタル時代」(='the digital era')におい
て、市場が、機能する当該主要なやり方として、我々が、見るもの、を描写する(第 2 章)。 
我々は、そして、デジタル時代における EU 競争法の目標及びそれが使用するべき「方法論」
(='methodology(-ies)')についての我々の視点の概要を述べる(第 3 章)。 
第 2 に、この「フレームワーク/枠組み」(='framework(s)')を背景として、我々は、「プラットフォー
ム」(='platform(s)')(第 4 章)及び「データ」(='data')(第 5 章)に対する「競争ルール/競争準則」(='competition 
rule(s)')の適用を議論し、「欧州合併規制」(='European merger control')が、ある特定の更新を必要とする









第 2 章: 「デジタル化」(='Digitisation')及び競争 
 
我々は、「デジタル・エコノミー/デジタル経済」(='digital economy')の 3 つの「鍵となる/重要
な/主要な」(='key')特徴に、焦点を当てる。 
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我々は、「欧州連合の機能に関する条約」(='the Treaty on the Functioning of European Union'/以下








































































































第 1 に、競争法は、絶えず変化し続ける市揚に対応する目的で設計されてきた。 
第 2 に、競争法の強制/執行及び規制は、必ずしも「代替(するもの)」(='substitute(s)')ではなく、しか
し、殆どの場合、「補完(するもの)」(='complement(s)')であって、互いに補強し得る。 




























































































(='full protocol interoperability(-ies)'))。 









































































































第 5 章: データ 
 
データは、しばしば、オンライン・サービス、「生産プロセス」(='production process(es)')、「物流」
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されるバンドルされた個体レベルのデータ」(='bundled individual-level data used anonymously')(例えば、
共同のフィルタリングのために使用される映画の嗜好)、「集合レベル・データ」(='aggregated-level 
                                                        
26 本報告書は、「情報の分類」に限定されず、より広く、「世界経済フォーラム」(='The World Economic 
Forum')によって、2011 年 2 月 17 日に公表された報告書である「個人データ: 新たな資産階級の台頭」
(='Personal Data: The Emergence of a New Asset Class')の影響を、強く受けている様に見受けられる。The 
World Economic Forum, Personal Data: The Emergence of a New Asset Class, January 2011 (2011), available at 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf> (visited May. 15, 
2019). 































                                                        
27 Regulation 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data 
and on the Free Movement of Such Data, and Repealing Directive 95/46/EC, 2016 O.J. L 119, available at 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679> (visited Apr. 10, 2019)(以下
「GDPR」).    
















(i) 「分野特有の」(='sector-specific')規制を用いて(「支払サービス指令 2015/2366/EU」(='the 
Payment Services Directive 2015/2366/EU')との関連での様に)-特に、データ・アクセスが、コンプリメン
タリー・サービス/補完的サービス/補完的役務のために、「セカンダリー・マーケット/二次的市場」
(='secondary market')を開放することになっている場合に、又は 



















































































第 6 章: デジタル領域における合併及び買収 
 
第 6 章は、デジタル時代における「合併規制」(='merger control')の当該役割に対する当該現在の議論
の 1 つの特有の側面を、取り扱う。すなわち、ある急速に成長している「ユーザー・ベース/ユーザー
基盤/利用者基盤」(='user base')及び顕著な競争上の潜在能力を有する小規模な「スタート-アップ/











(a) 「EU 合併規制」(='the EU Merger Regulation'/以下「EUMR」)において設定されている当該現在の
「管轄権の行使の要件としての閾値」(='jurisdictional thresholds')が、これらの取引を「捕らえる」(='catch')
ために十分であるかどうか、及び 




























b) 「実体的な評価」(='Substantive Assessment')。EUMR の「効果的な競争に対する実質的な妨
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 [付記]  
本稿は、研究題目「持続的な経済成長の促進を可能とする ICT 利活用のあり方に関する総合的研究」
(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化))(平成 28-令和元年度)(JSPS 科研費 15KK0109)に対して交
付された、科学研究費補助金の成果の一部を含むものである。 
現在、客員研究員として、The University of California, Berkeley で在外研究を行うことを可能とする
ために御助力を頂いた、同大学の the Charles and Louise Travers Department of Political Science の学部長
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